







Scaling Affordances and Their Perception
Naoya HIROSE
　Different layouts afford different behaviors for different animals, and different 
mechanical encounters. The human species in some culture has the habit of sitting as 
distinguished from kneeling or squatting. … Knee-high for a child is not the same as 
knee-high for an adult, so the affordance is relative to the size of the individual. But 
if a surface is horizontal, flat, extended, rigid, and knee-high relative to a perceiver, 
it can in fact be sat upon. If it does, the affordance is perceived visually.


































































































































　意識的・分析的プロセスの影響について検討した Heft（1993）と Pepping & Li（2005）
の研究は，いずれも，意識的・分析的プロセスの影響を明確な結果として示しているとは
































　このことに関連して，Mark（1995; Mark et al., 1997）は，行為の臨界境界を絶対的臨界












































（Choi & Mark, 2004; Gardner et al., 2001）。これらの行為のモードは研究者により明確に定
義されているが，その間の移行はかならずしも行為者によって意識的に行われているわけ
ではない。実際に，実験で被験者は腕だけのリーチを求められても，無意識的に，体をひ







































　ところが，アフォーダンス知覚の性差を直接検討した Pepping & Li（2000）の研究から


















（cf. Thelen & Smith, 1994）。今後の研究は，複数の要因を考慮した実験を施行し，より明
確な説明をおこなうように期待される。
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